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Qinltibruns.
ift beteite in ber Srir{e Sipiingen o[6
!ei[
eirter
IJtifiio,n€obenbfeier
oufgefiild toorben unb lot
6loeitet
tri$f btof, ben mitfpielenben ,Rinbeut, bie mit Beib unb Oeete
bobei tocren, grofie $reube ber-eitet, fonbem ou{ rru,[ bie $uliirer
SoC Srenri,Opre[

einen tiefen @inbtud gerno$t.

Dos fircrnilpiel

ift im tertas ber gancre[if$en lJtifiion, Belbegg'
frp. er$iiltft$. Dos

Itr.t\e77,3iirid;, erf$ienen unb aum Sreis oon 50
lluffiitlrunosre$t errnirbt man

[id1

Geporotabaiioe bes Siebes fiinnen
beaosen rnerben. Ginaolllunoen

Eudlbrudcrci

:

burS

in

tseauo oon oier Gremplcren.
beliebiser ?Inaabl au 4 ftp. no$'

auf $oftigedfonlo VIII 85.84 etbeten.

cuiimorn

&

C0.,

3iiri6

l

Eier lodltogenbe [opf,$olnien, [inf6 uttb re$t6 bom touf,
ftein oufgeftelft, beuteten eine inbi cle 8arnbfgoft om. So6 toor
bie gon6e ,,@6enerie" l unb f$Iie[liS ift rr,ug bo6 ern,16ebrti6.
9er fleine ,Qinbergot, ber gleidl 6u 2tnfong im Sedlfel mit
$remi bo6 ,,,Sungerli,eb$ett" 6u fingen !ot, muf, borerft irgenb,
toie berbedt f,ei'n, 6. S. Ilinter einer fponi{gen S.onb. gn unierer
.tstud1e fong et linter ber orngef,ef1nten tiire beg onrftofienben lln,
terloei;fung66immer6 3ur Eegleittrng be6 bort fte[ernben ,gcrnro=
nium6, bciluenb $romi bon 2Infang a'n fi$tbo,r bronfien ilt bet
Itcile ber Eiire fo[. @{t fpciter, im Se,rtoufe bee gpiele6, tori!,
tenb fie bo6 .8ieb ,,8obt fro[1 ben ,gerur" fingen (!tr. 1T be6 gro,
gromm6), troten bie Sinber burg bie tiire in bie ,Riuge bi,nou3,
ongeton mit ben molerifcllen inbifgen U'mf{Iagtiig,er,n, b,on fog.
,,6eti", b'i,e bom 9efretoriot ber f'cnrruefif$en lJtiffion, $elbegg,
itrofle 7?, $iiriS, etrtfelnt toerbe,n ftinnen.
Tfr. gb. 6olbi$mtb.

€iab

Oar

tlungcrnban lDaifen.
Jnbir$e

Cfor

gebt

uns

Brot

fonft

gebt

uns

Brot

[onl!

1l\efobie

uns 3u trin, hen lonlt
uns, o lelft, fonlt

Gd[6run g Aur EofleiDung n-rif Dom
inbildon Sori (6oroo).
Ijtsn binbet ben oeiben Unterrod iiber bie rueige tsIuie; bann
nimmt mon liinl ilteter 6cEe ober Sepfirltoii, itinst aui ber te$ten
fsilte an, ben 6toii in ben Unterrodgiirtel ober bie umgebunbene
6$nur etoo brei bis oiet. Oentimeter tiei firreinaufteden; oorne leot

mon oier bis fiinl aiemlid; breite Salten oufeinonber, io bob iebe Balte
ein o,enis leroorfteft, iti9rt mit bem einforlen Ginfteden lott na61gin
ten, oo mcn mieber liini 6is fegs Strlten lest, oie oorn; bonn rnirb ber
freft bes Gtoffes noS oorne senommen, Ieigt iiber bie Iinfe Sdlulter
selest unb ii6er ben Ropf oeaooen, roobei etrno 40 Oentimeter lofe iiber
bie redlte 6{ulter unb nog ginten fcllen mub. llui ber linfen 66u[ter
befeftiot mon ein SeiI bes Gtoifes mit einer Gtedncbel, ben freft liigt
mon ii6er ben Iinfen ?hm iollen. lBer iinoftlig ilt, bob bos 6qrt oom
9opie rutfd;en fonnte, tsnfi es mit ein ober atoei fleinen Gtednabeln

Solo (Premi)

' fen
len
$reun, be
lloi , len
Uloi

l8oi ,

klein.hlein.
tot,
htein.

-
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on ben bqsren 6eieftisen; bie Sinbufgrneftern tun bies nte, fonbern
&et1en

es einia{ rnieber fogte

na{ oorne. 8ie ein 6rrri

umgelest

ulirb, ift ous ber Snitiole D bes Umfdl{ooes er[igtlig. Siir Seitlidt,
feiten finb bie Borben roeifi, rofc, fimmelblau, Ilel{oriin, sel6, IiIo au
oiillen. Oiefe llnoo6en oelbonfen rnir 8r1. !Jt. 6eoe[[er, Bor6itr. 11,
Siiri$, bie ilre bilie serne auu Eerfiisung ite[t.
Chor

{s
f

ill

eu'er Ofr un'ierm
8ei!t eu'er Olr un,ferm
$etft uns in 11 ' [e , rer
8eitlt eu,er Olr un,ierm
Seibt

&

{

I
I

{,

F

t4. IJI u t t

e

r

(o!ne niiler au {ommen, ober mit oorgebeugtem Siirper,
mie tnenn [ie mit ben llusen ouirbern oiirbe):

i{

Dos promi=6pie[.
$orlonon: Oio illiJfionsmuttar;
- 0or promi, oin 2[oiJonfinD;
lags %ailentinOor ous bem €lor Oer 2[cilcnfin0or.

cruf bem 9t'ein,
@im lJlcigbfein ie!
3erlumpt u'nb 6[ei{ unb utriby
od1, ,Rinb, mie bi t bu no$ fo flein

.li
'l!
::',.
.$l

unb fingit bo€ Glenb6l'ieb!
5.

Sremi

[inot bie britte Gtropbe

l.s

Sunserti.lru:

.prfft un6, o {1elft un6, iotft fterbcn ruir.
Scter, lJtut'ter, Sreuube to't,
$el{t un6 in mr{etet !tot.

Sremif inb ii$t auf einem 6tein unb linst bie erfte Gtrople
bes 9unserliebes im Sedlfel mit bem $inberSor. (!Bo bies
nid;t miioli$ i[t, fiinnen bie Eerfe ou$ ouioefaot nerben.)

1. Sas

C

Erot, fonit ft,erbear toir.
,piirt un€ fSrei'n, un6 {B,o,ifen ffein.
8e,i[1t eue'r Clr unierm e$rei'n.

2. yJtif

f

gebt un6

iensmutter

(oon ber cnbern 6eite fommenb, olne ii$

6u niilern, bie banb cm

D!r):

[Ber hinrmett fo, toet bcttelt bort

fo flcigli$ nur um Sro,t?
l]to,n merft on iebem lon unb {Bort:
lier fing,t unb f,$reit bie !tot.
3.

Sremi linst bie aneite Gtrople

6.
$d1

boB Sieblein

lolt

$4 toill bo{
bo6 Sinb

eB

ou6!

Seim nodl Sous,

betteln ge!n.

Sremi iinot bie oierte Gtrople bes gunserliebes:
D gebt ung Erot, fonft fterben toir.
$iltt unB i$rei'n, un6 Soif'en flein.
8ei!t euer Dlr nniorm e$rei'r.

Z.

8.

lei(1t euer- DIlr unierrn 6{rei'n.

ni{;t mellr

rrriler: ie!n;

lot nolf ni$t

brum uuf,

bes $unserliebes:

Eebt un€ 6u trinfen, ionit fterbon loir.
$iitt un€ fdpei'r, un6 l8oifen ffeirn. -

9Jtutter;

$lutter

(nun lerautretenb):

Gi, Iiebe€ ,Rinb, mo6 fi{eft bu

fingft liet forgen;f$loer;
[lbr' bir i{on ein Seil$en
rrlrr fog', llo fomm{t bu !et?

runb
i'cf1

3u,

9-

89.
UcI1,

$remi

(ruie

gute $rou,

$d1 fitlt bic! einenr Scruic 6u,
'E ift uoller ,Rinbelfeiu,
bie trcrren eir-tft fo arm tuic bu

mit bettelnber 6ebtirbe):

boii lounbci:t
Srot;

i[1r',

gebt bo$ bent Srenti

unb fe!,r ieft

bie omren $ii[e breclen f$iei-,
loie grouiam ift bie ftot!

.$reu' bi$ ultb fonrnt gcfcfninb,
bclb fpiitft b'u feine€ Geiitec .!ouc!

10. :'n u t t e r (autroulidler):

r feinen Sotei- nicfr?
bein Dtiitterlcin?
@6a\[ mir, Si'ub, llo fomnrft bu !er*,
bu

be

r

So lloltrt

ouf biefert lotten 6tein?

11.Sremi:
Dteilt 8oter, $rctt, iit fcutg i$r-rtt iot,
oc!,
rmb meir-re lJ?ntter,
toie nein ic! mirt bte Uugctr I'rrt, *fie ging benr Soter noc!.
1lub grrt6 offeire fudf i$ ielt
rnein Stiitlein bo unb bott
unb fing olt lcg meit .<r*ettelfieb
crn einem onbern

Drt.

Song fingt boB Sremi nidlt me!r- io,
ber Spunger ift 6u !ctt;
bolb ift'6, iS l1)eifl ni$t lr:oun, ni$t loo,

$l
flr
il
,,.{
,ir

uirb mirft f,ein ftcbc3 Sirrb.

13.

lIu tter., nimmt bos Rinb miitterliS um ben bals unb oelt mit
i$m

lin

unb !er, mdlrenb

,,Sefus

1 unb

ift ber sute birte", aus Sieberfrana Iir.

14.

lllatter:
i$

meifi bit $tot
nub [1ob cru$ Erot fitt bic!;
llo9 Gott on toufenb Siuber:tt tot,

Sonun, $temi, fomnt,

bo6

tut ct o'uc!

fih.. bic!.

fiutter:

Oei,ong urrb gpicf.
Sorig 6ogft bu uurler olrre $toft urrb !tu[1,

liit i6 ,bet Jlinber

fdlott

,*

lier gdtfit

betne Seinrot,

15.

bexbuxgext unb lrerf$orrt.
12.

43, Gtropbe

!tun, Sremi, nun freu bicf, mir iinb icft oirr $ici,

t
&:
6

6aene ein Rinbergor (bei

2.

r,
:t:

linter ber

bslb ofierer Siir) [inot:

,d,

..e

breirr.

Dcr liiffte ,Riinig tr:ofnt burt aitdll

rl

Spcrft

friililig

!icr: tuof1rrft nun rnrg bu.

Sremi:

Ud1, 9l?utter, fr., ing icb Dir: jegt, niclt rual;u,
fo gittig hie bu mei,ne lltutter nux llo,r-.
r@o

tlot nun

runb bu gibit

luirfli{
mir

ltot
ltci3 urir rrrrb tJrt,t;

ein Onbe ie

O'bbcr$, gi6it

6u bcium io gtr{tfic{1crt titr',
o, lJtutrfet, too6 fnttrr irll bir octrcn bofitr?

bu

fiilrft mt{

r_I

1l

l0
16.

!nutter

(tiigefnb, es fofenb):

lDicitr $rcrn,i, flicl id;iett lrr,cn rroclT 6elb ni6t unb 8o[n,
bcr I;irnrrrlif$e Soter bqa\ft un6 f$otr,
hr:r' iorgf oru! fiir [idi, gi6t Erot bir unb ]tei6.
9ir iingcrr, Iliirit bu iclrn ber Jlinber Soif,prei€?

I

I
I

17.

Ainber$or

Gaene

iinot leife unb immex

nerne\rn,
iuoenbligen Ei1or.e", Sieber,
lBdgrenb bem Geiono tritt ber

i\r

lltutter:
@o, .Finbcr, b,o3 {.1obt ilr nun grrt geurocft,
benft eud1, i6 bob' cud,) Do6 mi,tgebroSt,
18.

idl fonb bieic $r,emi crm Sege o[[ein,
rrun miiStc iic gern euer ec{l|oeiterlein fein.
CUor ber Rinber, noS 9]lelobie: ,,!Ius bem bimmel ferne"...
Sieberfrqna Itr. 1. tert:
Siebe

!ot un€ o[[sr

!i,er ben ti,[{ gebed't
unb 3um le$ten .8eben
no$ unb no{ erluedt.
.Qpmur

un6 bcine .!cinbc.

Iieb eG 9d1to efter:fein,

bar:fft

in unfrc lJtitte,

triobc€ @cIlloeit'erlein,

fotfft uu6 a'[[eiloegen
redlt roillfolnmon {ein!

ieft o,lle'Eoge

unb gliidlid1 f€irt.
Oie Rinber flglieben es in il;ren Rreis, aiegen Eu doeit bis au Gnbe
bes .Siebes reilum unb ftellen flig im bclbfreis oui.

iro!

20. Gin

ginter ber

!id1er: ,,8obt fro! ben be*n,
trcna Itr. 14, 2 ober 3 Gtroplen.
Glor ber ll3aifentinber au aoeit \ernor, aie$t im Feisen einmal
ober aoeimol reifum, unb sruppiert fir! um ben fleinen lln,
tiimmlins unb bie gliuiter.

19.

6ib

^Rinb aus bem CIgor

tritt

aur Be$ten gremis:

gremi, ge[t, jegt nrufit brr elien,
funger ift ein lorter ,809,
bolb ift afte ltot bergeifen
unb bu Iernit bo6 8o6en nodr.
21.

iSremi:

Sinber, gute .Rinber, 6itte,
bin i{ ouc$ nodl ntiib unb rrott,
tuotl{ ift'€ mir in curcr gJlitte
unb n.ric! biinft, i6 fei i{on iott.

D, toie !o6t ilr i{iine ,girr]ber,
unb lrie gtiidf'ig ielt ilt ou9;
mir ift foft, ig fomm,e loieber
!eim in nteiner lJtutter go'116.
22.3meites ginb

aus bem Glor aur Fegten

nigt ntelr
ift'€ uolbei,

@ie\, $iet utuf,t bu

mit

benr ,Sungern

tritt oor gremi:

forg,en,

gloubft eti foqm on jebem lJtorg,en,

6tiid ong loitftri$ iei.
23. Drittes Rinb ous bem Ggor aur Be6ten:

bof

beirn

Omb ein Eettlein, toeifi tlie ,Qreibe,
ftelt bo brin fiir bi{ bereit,

gelt, tnie Solionr tut bie $rcubc

rrtl{

ber !or,te,rr Seibcrr66cit!

l3

t2
24.

Ei ettes 9inb

23.

ous bem Clor dux Sinten:

Oenf, totr lcrnen lnnbed 6o$ep,
D?utt'er trrcifi urrenbfic! biel,
loenn ltlir oltreC ortig m,o$eu,
gei1t6 noclfer Sunr frolcn gpiet.

I

1t

25.

29. P r

Biinf tes ginb:

on

tritt

S,elt beribiirt.

lier

urufi bo6 fcittfte Ser6 erloornren,
ttleil bieie !J?e1rfclen Otlri{fen iinb.

frogt mon ni{t nodl Oionb unb .Foite,
uicflt unb 6elb unb Gut,
ber Uernrfte fonulrt nr,it ieinen 8oiten
unb fpiiri, too6 lier bie 8iebe tut.

fier

nei,c! $o,rbe

oor unb aiebt

lrol:

$r'emi, fie!! no$ loeifit bu lentc
nidl6 bon ilm unb feinent 8i$t,
o$, e6 fennen uie[e ,8eute
i$ren re$ferr ,$errn noS ni$t.
Utte6 toi'[ i$ bit bcr,nn fogen,

$remi, ifi rrur- crft bidl iutt.
9cr toitb bi$ ott$ lleite'r trogen,
bcr bir:! lerrt gefunben !ot.

fiutter

neuen, rneigen ^Rleibern unb mit

mit iebem or-lren geibenfinb,

i,elber ongeliiren

btntersrunb. ftanb,

in

,$ier |ooltet IleiligeG Otbarrnen

unb fein Sinb unb .$elfet ieiu.

Wautter, bte im

miebel ouf

be6 .peilonrbB neu,e

Unb uom .peitcnb tlirft bn f7iir-crr
jeben Eog, jo!ron9, iolllein,

27.

i tritt

ltun [1orb id1 Icirrgit mein gei'rn gefunbe,n,
llie grcibig !ot mic! 6ott gefiilrt,
i$ lob in lurrbeil i$ijnen 6tu,nben

20.6ed;ites Sinb ous bem Ollor aur Sinfen:

ilm

em

frolem 6eiigt, ben EIid Ieigt nag o6en:

Unb om 9otntog, tuenn bcrB Gliidteiu
nrft 6ur Otille toeit in6 ,8onb,
geIrt mir Dr:nn tm $efttogsrr:dtcirt
betet olle miteinonb.

bo,rift

6emeinbe,6srueia. Rirgenoeiono6uS Ttr. 99, 1 (Ditigmcia
Gefonobug llr.66): ,,Saugaet, i\t, bimmel,,,1. 6tropbe.

unb l$remi treten cb.

tl3remi

&ie gitt lier GIon6 unb D?ard1t l0 benig
nnb o[[eB, br"on bic Selt fonft flcbt,
bern $efnii Olriftuc ift ber Stinig,
bem alle6 bie,rt unb olle€ lebi.

Sie fonn i$

meiuen Serrn nur preifen,
bofi er au$ meiner !?ot gebodlt
unb nti$ ou€ btiien, iuen 6[ei{en

lct

ouf ben reS,ten Seg gebtogt!

i$ benn nrit bliiben Sorten,
genugfcm bonfe,n fonn i$ nie,
lnoc fiillrte mi$ 6u biefen gfoden
cin [Bunber, ,perr, id1 tueifl nidlt mie!
ScrB toilt

-

![lrcrni fniet nieber, ben gopf oefentt, mit 6etenber Gebiirbe.

15

14

9onn i$idt er" biefl,eigt bi$ oucfl eitunof otrs:
,,8e\,\o[e mit 6ci{te in9 linrmXii$re Jrou8.
Ge[1, 3euge bon mir itn bunfeln tof
unb bd,ng mir bie Ueuniten 6Ltrrr fcitlictyor !Jto![!"
6ott toeifi eB,Iieb $r,emi, 6ott tleifi e€ o[[eim,
loenm bu nur immer feir Sirtb tuilfit ieirt.

lBtilrenbbem et\eben bie onbern, bie im Sal6freiie itelen, ilre
biinbe, bie banbilii$en ncS oben, unb finoen sona fein unb Ietfe:
,,60 nimm benn meine biinbe . . ." Sieberfrana !tr. 29, 1-8.
31. T

r emi er\ebt

[id1

oieber unb fprigt:

ltun fitrb io

ber 2ltmen fo biel, nog fo bie[,
fie toufen unb leiben unb loben fein $ie[,
fie ituen unb to'ften unb 6ittern blimb,

ilr toifi't jo, loi,e orm boq ll'ir ,Seibep finb.
8it firb eE gelueien unb !'q6en nun Siqt/

'

bie brouflen, iie iu$en€ unb fi;nben eB ni$t.
$o, riiit,et mroin ,Qiinig nri$ fpriter mol,ou,6,

llill ou6 idl 6ielen bon $au6 6u Sou8,
butcIl Steu3 unb Duer, bur$ 9orf umb @tobt,
luie bet ,$eilcrnb ben $iingern geboten [1ot.
9o,ttn toill i$ mit lieben e€ [o!'nsn einnro'I,
fo

6ott miS eruettet ou6 $unger unb Duo[.
Sorn muf, mon$e 6eele eB fpiiron, bie'6 tut:
ber limrnlif{e Eotet, tlie nreint er'6 fo gut!

bofi

1lnb loo6
loenn

ilr

bem lungrigen

$remi geton,

6ott l1i{ft, {o fommen bcnn onbere brtrrn.

32. IJt u t t e r au

$remi tretenb,rXXlr:r mit bem re$ten ?Irm um,

$o, $remi, bu bcrrfft llo![ bonfbot fein,
no$ liir tO brd) immer bort ouf bem 6teim,
no$ fe! t4 bi6 !o.lb ber$ungert i{ri,er,
u,nb f{ii$tern nur famft bu i$lireflli$ mit mi,t.
$eut ferrnit bu ben $ittet, bon bem iS bit fcittg,
$linb, bfei'6 ilm ergeben, bein I -oen [ong!
Gu tucifi io oflein, too6 er mit bir lptf[,
ici frounrr rnrb fci treu rrnb biene ilm ftilf!

:

33.

Die R i n b e r im bs{btreis, bie btinbe oefenft, otelleigt aum 6e6et,
ben Ropf leidlt oeneiot, ober nrr$ befier, ber gsnae Salbfreis
fnieenb, bie biinbe no$ oben, oorn Gruppe ber fiutter mit
Tremi im ?Irm. lBiilrenbbem iinst bie 6emeinbe ous bem
6$toeia. Gefonobu$ !lr. 168, 6 (Ditfdloeia. Geionobudl !tr. 120),
Gtrop$e l unb 6: ,,D bcb bo$ 6olb bein Beuer brennte".
e r erle6en fiS, breiten bie biinbe ous, bcnbiliige no$
unten, unb reaitieren Ionefom unb feierli$, aber beutli$ ben
lJiif iionsbeielI UJlatt\. 28, 18-20.

34. Die S i n b

$efu6 fpri$tr ,,Dtir iit gegeben o[[e Getoolt im,$im,
me[ unb ouf @rben. 9orum gelet lin utb mcr$et 6u
$ii,ngeur alle Stilfer rnrb tcruiet fie ouf ben ltomen be6
Soter€ unb be6 Oolne6 unb bee leitigen 6eiite6 unb
Ietltet {ie laften ol[e6, tnos id1 ert$ beioblen bobe. llnb
fiele, i$ bin bei eud1 olle toge bie r:n bet Se[t Onbe."
illl. 5ie 6 em einbe linst mit ben Siribern oom rorisen Siebe 6trop$c
? unb 8. flBiilrenb ber Iebten €ttop$e aielen lidt bie Rinbct allc
feierli6 autiid.

-

